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Abstract 
In this paper， the simulator of the automobile was used to examine characteristics of driving 
and the degree of fatigue. Experiments were carried out when drivers were drunk and when 
they were not drunk. To estimate the d巴greeof fatigue the Flicker value was measured. 
乱1:oreov巴r，response， the power of attention， the circulatory function (pulse rate) and respiratory 


























































































































































験 ¥ if H ¥飲酒時 号 \if~'\飲酒時者号 1¥2¥314¥5¥6¥7 合言 1 ¥ 2 3 I4 I 5 I 6 I 7 合
l 11/11 12/14 23/19 14/11 12/13 14/12 22/16 108/96 -12 0/0 0/0 日目 0/0 0/2 0/0 。/2 十22 8/7 5/7 13/17 10/9 5/3 11/11 15/16 67/70 十3 0/0 1/0 1/0 2/1 0/0 4/1 -3 3 10/6 8/6 17/15 6/6 11/4 12/10 16/13 80/60 -20 2/1 1/0 4/0 2/2 0/0 14/3 -11 
4 7/7 8/7 20/15 7/6 3/2 10/11 15/14 70/62 -8 0/0 0/0 2/0 0/0 0/2 0/0 3/3 。
5 8/7 9/10 22/23 6/6 3/3 13/14 16/16 77/79 十2 1/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/2 十1
6 10/10 13/12 22/20 14/8 14/7 12/13 19/16 104/86 -18 0/1 1/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 1/3 +2 
7 20/15 19/17 23/19 14/11 20/11 18/13 22/17 136/103 -33 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 2/2 0/0 2/4 十2
8 16/6 20/10 29/21 17/12 19/6 14/14 18/16 133/85 1/0 0/0 0/0 3/3 0/0 5/4 -1 
9 23/8 13/11 25/20 12/9 21/9 14/12 20/17 128/86 -42 11/0 2/0 0/0 0/1 0/0 2/2 0/1 5/4 -1 
10 14/7 15/8 20/14 11/8 11/3 12/11 16/15 99/66 -33 li0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 2/2 。
11 9/7 7/7 19/21 12/7 4/6 15/13 13/15 79/76 -3 0/0 0/2 0/0 1/0 0/0 1/0 0/1 2/3 十1
12 7/16 12/18 22/27 11/14 12/18 15/18 18/16 97/127 十30 1/2 0/0 1/2 0/0 0/4 2/2 0/2 4/12 十8
13 12/8 14/9 25/21 11/7 12/15 11/12 15/16 100/88 -12 3/0 0/2 1/2 3/4 1/2 2/2 0/0 10/12 +2 
14 8/6 8/7 17/19 7/6 7/4 12/10 15/15 74/67 一7 0/0 0/0 0/0 /1 0/3 1/2 0/0 1/6 十5
15 7/6 8/7 11/13 13/7 7/5 17/15 14/15 77/68 -9 0/1 1/1 1/2 1/0 。/02/2 0/0 5/6 十1
16 16/12 19/13 24/15 14/11 16/11 13/8 18/14 120/84 -36 0/0 0/0 0/0 0/0 /1 1/2 0/0 1/3 +2 
17 12/7 15/6 13/13 11/7 14/6 10/10 13/13 88/62 -26 1/2 0/0 0/0 1/1 0/1 3/2 0/1 5/7 十2
18 10/10 11/9 19/22 7/9 12/9 13/13 16/15 88/87 -1 0/0 0/1 。'/1 0/1 2/2 0/0 3/6 +3 
19 10/9 12/10 27/26 12/9 9/10 15/14 18/19 103/97 -6 0/0 0/2 0/1 。/00/0 1/2 0/0 1/5 十4
20 10/8 15/11 25/19 12/16 19/14 13/13 17/14 111/95 -16 0/0 0/0 0/1 0/2 1/0 2/3 0/0 3/6 +3 
21 12/18 16/17 26/20 17/13 14/1~守14/15 22/21 121/121 。 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 1/3 十2
ド40|259l442im l245i m 合計
191一2一16一 399 1 1921176262 3-601-
29 











① ブレーキを正常に操作した場合 …… X 
② ブレーキ操作が遅れたと判断された場合 …… Y 
@ ブレーキ操作を行わなかった場合 …... z 
i) 危険段階を次の3段階に分ける。
① 前車が急ブレーキを掛けたり，人や車などが急に飛び出した場合，あるいは赤信号
の場合 …… A 
② 下り坂の急、なカーブや，右折，左折の場合 …… B 
@ その他ゆるやかなカーブ，スピードの遅い右折，左折の場合 …… C 
このようにすると， AX， BX， .， BY，…， CZ，の 9種類のチェック記号が得られる。そこ
で危険の可能性，程度などを考慮して各記号に次の点
数を定める。
X = 0， Y = 1， Z = 2， A = 15， 
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33R 内藤正都・浜田恒平・中川 隆・老川正昭
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